













Positive Effect shown by Lecture on ESD at an University
― A Case from “the Classroom of ESD Human-Resources Development” ―
Mitsuyuki Ikeda
　Aiming to develop human resources of high abilities for carrying out idea of ESD 
(Education for Sustainable Development), lectures have been held since 2011. From 
the lectures held eight times in both 2016 and 2017, the learning effect was analyzed 
to determine the best effective contents and technology. Lectures were held twice a 
week. The final result was high for the understanding of ESD based on students' self-
evaluation. That is, an average point in 2016 was 74 on a scale of a hundred, and 75 
in 2017. About the eight items that the student should be acquired, “co-operation with 
others”, “respect between people” and “active participation” ranked highest top levels. 
However, “critical thinking ability”, “human ties” and “thinking ability in multifaceted 
and comprehensive” were ranked low. The education effect was highest in “the ability to 
predict the future and plan ahead” showing by rise of 22 points in 2016 and 25 in 2017 
after attending the lecture. Students showed a positive awareness of the importance 
of the sustainability of both environmental and social conditions. It was thought to 
be important for present learning effect that the class includes "active participatory", 
"clarification of purpose and target" and "visualization". The learning effect was 
further enhanced by the award of the ESD Fellow certificate. By further analysis and 
considerations it is expected to promote educational curriculum development with higher 
learning effect.
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はじめに




度および 2017 年度は、15 回の授業の中の
8 回分を担当して、ESD コーディネーター
2りの担い手を育む』ことや、『SDGs（持続
















































































































5/9… 京山 ESD 活動に学ぶ 2（環境てん
けんの総括）、自分たちのまちの
理想像


















5/18… 京山 ESD 活動に学ぶ 2（環境て
んけんの総括）、自分たちのまち
の理想像


















解度は 100 点満点でみて、2016 年度が平均
74 点、2017 年度が平均 75 点とともに高く、
59 点以下だった受講生の割合は、2016 年度








３年 4 人 9 人
２年 6 人 7 人
１年 135 人 78 人
学科
英文 8 人 3 人
日文 1 人 11 人
現社 31 人 18 人
人間 72 人 16 人
児童 21 人 14 人
食品 12 人 32 人
※ 英文：英語英文学科、日文：日本語日本
文学科、現社：現代社会学科、人間：人間































5　平均は、44 点→ 65 点で、21 点向上。
④コミュニケーションを行う力
　平均は、47 点→ 66 点で、19 点向上。
⑤他者と協力する態度
　平均は、54 点→ 71 点で、17 点向上。
⑥つながりを尊重する態度
　平均は、51 点→ 71 点で、20 点向上。
⑦進んで参加する態度
　平均は、48 点→ 68 点で、20 点向上。
⑧つなぐ力
　平均は、45 点→ 63 点で、18 点向上。
表５　2017 年度の ESD の能力態度の到達度
①批判的に考える力（本質を見抜く力）
　平均は、39 点→ 62 点で、23 点向上。
②未来を予測して計画を立てる力
　平均は、41 点→ 66 点で、25 点向上。
③多面的・総合的に考える力
　平均は、41 点→ 63 点で、22 点向上。
④コミュニケーションを行う力
　平均は、47 点→ 65 点で、18 点向上。
⑤他者と協力する態度
　平均は、54 点→ 72 点で、18 点向上。
⑥つながりを尊重する態度
　平均は、50 点→ 71 点で、21 点向上。
⑦進んで参加する態度
　平均は、45 点→ 67 点で、22 点向上。
⑧つなぐ力











































が高かった（2016 年度は平均 22 点向上、
2017 年度は平均 25 点向上）。
表４　2016 年度の ESD の能力態度の到達度
①批判的に考える力（本質を見抜く力）
　平均は、41 点→ 61 点で、20 点向上。
②未来を予測して計画を立てる力
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